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が，そのうち南半の 12 基が大型横穴式石室をもつ古墳である（図 1）。その中にも規模の大小があ
り，1 号墳（石室全長 12.5 m 以上），10 号墳（12.0 m），15 号墳（12.4 m）がとくに大型であること
から盟主墳と位置づけられ，その周囲に全長 8～10 m クラスの横穴式石室を内包する従属的な古墳


















墳群から約 2 km 東にある寺所窯跡のほか，西脇市黒田庄窯跡群からも同形の陶棺が出土しており，
後者は旧多可郡域で有数の須恵器生産地であることから，その生産の管掌にあたったことを示して











古　墳 墳丘 規　模 石室開口方向 石室全長 床面 時  期 備考
1 号墳 円墳 径約 30 m N‒6°24′‒W 12.5 m 敷石 7 世紀初
～7 世紀末
2 号墳 円墳 径約 16 m N‒6°5′‒W 9.3 m 置土 7 世紀第 1 四半期
～7世紀第 2四半期
3 号墳 円墳 径約 15 m N‒10°54′‒W 8.6 m 置土 7 世紀第 1 四半期
～7世紀第 2四半期
4 号墳 円墳 径約 15 m 墳丘調査
5 号墳 円墳 径約 15 m 北群
6 号墳 円墳 径約 15 m 北群
7 号墳 円墳 径約 15 m 北群
8 号墳 円墳 径約 15 m 北群
9 号墳 円墳 径約 20 m N‒10″～12″‒W 8.7 m～ 置土 7 世紀前葉
7 世紀前葉
10 号墳 円墳 径約 22 m N‒28°59′‒W 12.0 m 敷石 7 世紀第 2 四半期
～7世紀第 3四半期
11 号墳 円墳 径約 20 m N‒31°20′‒W 9.9 m 置土 7 世紀中葉
～7 世紀後葉
12 号墳 円墳 径約 21 m N‒0°36′‒E 11.1 m 敷石 7 世紀第 2 四半期
～7世紀第 3四半期
13 号墳 円墳 径約 15 m N‒31°53′‒W 8.2 m 置土 7 世紀中葉
～7世紀第 3四半期
14 号墳 円墳 径約 18 m N‒36°27′‒W 11.3 m 置土 7 世紀第 3 四半期
15 号墳 円墳 径約 25 m N‒31°24′‒W 12.4 m 敷石 7 世紀中葉？
～7 世紀後葉











合，大型の横穴式石室といっても，その規模は，おおむね全長 10 m，玄室長 4 m 程度であり，東山
古墳群の従属墳としたものと同等である。この点から，地域内の村落ごとの有力者が全長 10 m，玄

































































































6 世紀末から 7 世紀前葉ごろをピークとして，ほぼ同時期の有力者の墓を抽出することが可能であ
る（図 3）。
　前章で検討したように，地域の古墳を階層ごとに分けていくと，おおむね石室全長が 10 m 前後，
玄室長で 4.0 m を超える大型横穴式石室が，地域の有力者の墓として抽出できる。この上には，多













No 遺跡名 流域名 5 世紀 6 世紀 7 世紀 8 世紀 9 世紀 10 世紀 備　　　　　考
1 反田遺跡 油谷川
2 田谷高月遺跡 油谷川 ？ ？ ？ ？ ？ ？ ？ 奈良時代の遺物・遺構なし。
3 細谷遺跡 普光寺川 遺物のみ
4 泉田遺跡 普光寺川
5 有馬遺跡 普光寺川 ？ ？ 古墳・奈良時代の顕著な遺構なし。遺物のみ
6 満久谷遺跡 普光寺川
7 長尾遺跡 普光寺川 遺物のみ
8 六ノ坪遺跡 普光寺川 柱穴・遺物のみ　墨書土器
9 池ノ下遺跡 普光寺川
10 三子遺跡 普光寺川 7世紀初め・8世紀の小型掘立柱建物
11 渕垣内遺跡 普光寺川 遺物のみ
12 別府中町遺跡 普光寺川
13 なめら遺跡 普光寺川 遺物のみ
14 岡開地遺跡 普光寺川 7世紀末・8世紀の中型掘立柱建物　墨書土器
15 西山谷遺跡 普光寺川 溝・墨書土器｢大｣
16 森ヶ端遺跡 普光寺川
17 大崎遺跡 下里川 溝のみ
18 内垣内遺跡 下里川
19 鳥居元遺跡 下里川 土器のみ
20 上葉ノ木遺跡 下里川 8世紀の中型掘立柱建物　
21 岡田遺跡 下里川 8世紀の中型掘立柱建物　
22 宝ノ前遺跡 下里川 廃棄土坑
23 内畑遺跡 下里川 土器のみ
24 小谷遺跡 下里川
25 横尾遺跡 下里川 8世紀後葉の中型倉庫群　
26 城ノ内遺跡 下里川 8世紀の中型掘立柱建物　
27 長本遺跡 下里川
28 沖田遺跡 下里川
29 村前遺跡 下里川 8世紀前葉の中型倉庫群　
30 平田遺跡 下里川
31 女鹿山遺跡 下里川
32 北ノ下遺跡 下里川 8世紀後葉～9世紀の中型掘立柱建物　
33 向イ谷遺跡 下里川
34 福居狭間遺跡 下里川 ？ ？ ？ 8・10世紀の小型掘立柱建物　
35 坂元狭間遺跡 下里川 8～10世紀の小型掘立柱建物　
36 西ノ側遺跡 下里川 8～10世紀の小型掘立柱建物　
37 江ノ下遺跡 下里川 8～10世紀の小型掘立柱建物　
38 三反田遺跡 下里川 8～10世紀の小型掘立柱建物　
39 横田遺跡 下里川 8世紀の中型掘立柱建物　
40 石堂遺跡 下里川 7・8世紀の中型掘立柱建物　
41 大村遺跡 下里川 遺物のみ
42 福井・構遺跡 下里川
43 矢ノ下遺跡 下里川
44 上代遺跡 下里川 8世紀以降の包含層
45 堀坪遺跡 下里川
46 郡長遺跡 下里川 ？ ？ ？ ？ ？ ？ 8世紀の中型掘立柱建物　
47 垣内遺跡 下里川 9～10世紀の小型掘立柱建物　
48 上南ノ谷遺跡 下里川 柱穴・遺物のみ
49 中溝遺跡 下里川
50 坂本遺跡 下里川
51 三口中倉遺跡 下里川 9～10世紀の中型掘立柱建物　
52 下川原遺跡 万願寺川 遺物のみ
53 伏田遺跡 万願寺川 流路のみ・竪穴住居　掘立柱建物は検出されていない
54 上天寺遺跡 万願寺川 遺物のみ
55 朝垣遺跡 万願寺川 ？ ？ ？ 8世紀前葉の中型掘立柱建物　
56 殿原北方遺跡 万願寺川
57 満久遺跡 万願寺川
58 殿原辻井遺跡 万願寺川 8世紀の小型掘立柱建物　
59 中富町遺物散布地 万願寺川 ？ ？ ？ ？ 遺物のみ
60 鴨谷遺跡 万願寺川 8世紀前葉の中型掘立柱建物　
61 長磯遺跡 万願寺川
62 笹倉堂ノ下遺跡 万願寺川 遺物のみ
63 柿ノ木遺跡 万願寺川 7世紀後葉の大型掘立柱建物　8世紀の中型掘立柱建物
64 長法寺遺跡 万願寺川 ？ ？ ？ 8世紀の中型掘立柱建物　
65 宮ノ谷遺跡 万願寺川 7世紀末～8世紀の中型掘立柱建物
66 大坪遺跡 万願寺川 柱穴・遺物のみ
67 内町遺跡 万願寺川 7世紀末～8世紀の中型掘立柱建物　
68 殿垣内遺跡 万願寺川 8～10世紀の中型掘立柱建物　
69 長塚遺跡 万願寺川 8～10世紀の中型掘立柱建物　灰釉陶器碗
70 土井ノ内遺跡 万願寺川 8～10世紀の小型掘立柱建物　漢式土器
71 下宮木遺跡 万願寺川
72 下宮木町遺物散布地 万願寺川
73 南上山遺跡 万願寺川 8世紀の小型掘立柱建物
74 山枝遺跡 万願寺川 8～10世紀の小型掘立柱建物
75 朝妻町遺物散布地 万願寺川 遺物のみ
76 中条垣内遺跡 万願寺川 6～8世紀の中型掘立柱建物
























































































































































































































































れにしても，「山の墓地」「村の墓地」は，6 世紀から 7 世紀の地域社会の構成を検討する際に，重
要な手がかりになることは確かであろう。
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On the Change of Local Society in the 7th Century :  
Towards an Integration of Research on Kofun and on Settlements
HISHIDA Tetsuo
The change of local society in the 7th century is generally viewed as the evolution of local govern-
ment through the installation of a province-county-village system and the formation of the supporting 
government offices, production and factory sites, and religious facilities, as well as the spread of the 
ritsuryo system. On the other hand, it is also well known that the burial system of the Kofun period 
remained, and particularly in the early 7th century collections of massed kofun (burial mounds) were 
frequently built. To clarify how the shift from the political system in the Kofun period to the ritsuryo 
system affected local society, or what kind of political reform such changes to local society reflected, a 
field examination mainly of the Harima region was conducted. 
Firstly, it was found that in the central area of Taka County, a large number of kofun were built at the 
foot of Mt. Myoken with a hierarchical layout centering on the Higashiyama massed kofun; this layout 
differs from other areas where an individual kofun was built for each settlement. Taking into considera-
tion the rise and fall of a settlement, large scale immigration and development in the early 7th century 
was assumed; it was also presumed that the establishment of miyake (territory or its base controlled by 
the Yamato court) played some part in this process. Focusing on the western part of Kamo County, adja-
cent to Taka County, late kofun and the rise and fall of settlement sites were compared, and as a result 
it was possible to infer that settlements newly developed in the 7th century sought out remote sites for 
tombs at the foot of a prominent mountain; in this case as well, it was possible to assume that the estab-
lishment of miyake motivated this tendency. As described above, it is presumed that the development of 
miyake would contribute to the formation of such large-scale collections of massed kofun.
Through the case study of the Harima region, it is also possible to reconsider the theory of col-
lections of massed kofun. In this regard, it is effective to compare a “burial ground at a mountain site” 
where large-scale collections of massed kofun were built at the foot of a prominent mountain with the 
“burial ground of a village” where small-scale kofun were built in sight of the village. It can be assumed 
that burial grounds at mountain sites corresponded to the development of miyake, and the village burial 
grounds corresponded to traditional settlements. A situation in which local society was made up of a 
mix of these two patterns can be seen, and this offers a clue to clarifying the true picture of a local com-
munity and its evolution to a more complicated society during the 6th to 7th centuries.
135
Key words: Kofun in the late Kofun period, rise and fall of settlements, development of miyake, theory 
of collections of massed kofun, local community and society
